













  Kamo Farm Stay Promotion Committee is engaged in creating contents for farm stays. The 
committee implemented a trial package tour in order to evaluate the contents. At the time, the 
committee surveyed participants’ satisfaction level, degree of comprehension, and level of 
interest. Relationships by cross tabulation of demographics did not show statistical significance. 
Furthermore, correlation analysis between variables indicated correlation between the three 
variables. The purpose of this research is to derive a practical model for tourism product 






















































































































































N M SD Min Max 
52 59.62 11.37 20 80 
 
Table4-2年齢別分布 
20代 40代 50代 60代 70代 80代 








 N Min Max M SD 
漁協 40 3 5 3.93 0.66 
酒蔵 39 2 5 3.51 0.83 
地場産業 39 3 5 4.05 0.69 
ツアー主催農園 40 2 5 4.33 0.80 
果樹園 35 2 5 3.89 0.72 
伝統産業 36 3 5 4.03 0.77 
総合満足度 38 1 5 4.05 1.09 
理解度 40 2 4 3.38 0.67 

















 総合満足度 理解度 関心度 
男女（n = 37）    
総合満足度 － .68** .51** 
理解度  － .51** 
関心度   － 
有意確率（両側） ** p <.01  欠損値：リストごとに除外 
 
Table4-7 関心度、理解度、総合満足度の相関関係（男女別） 
 総合満足度 理解度 関心度 
女性(n = 27)    
総合満足度 － .63** .44* 
理解度  － .34* 
関心度   － 
男性(n = 10)    
総合満足度 － .74* .63** 
理解度  － .77** 
関心度   － 















 女性   男性 
説明変数   
 理解度 0.54* 0.63 
 関心度 0.25 0.15 



















 Table4-4 評価アンケートの因子分析結果（Promax回転因子のパターン） 
 Ⅰ Ⅱ 
第1因子：スポット   
漁協 0.91 -0.28 
果樹園 0.79 -0.05 
酒蔵 0.76 0.10 
伝統産業 0.65 0.13 
地場産業 0.63 -0.07 
ツアー主催農園 0.55 0.36 
第2因子：インタレスト  
関心度 -0.34 0.96 
理解度 0.13 0.76 
総合満足度 0.40 0.60 
因子間相関 Ⅰ Ⅱ 
Ⅰ － .56 





Table4-5  信頼性統計量(Cronbachのアルファ) 
 α 項目の数 
スポット .87 6 
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 総合満足度 理解度 関心度 
男女（n = 37）    
総合満足度 － .68** .51** 
理解度  － .51** 
関心度   － 
有意確率（両側） ** p <.01  欠損値：リストごとに除外 
 
Table4-7 関心度、理解度、総合満足度の相関関係（男女別） 
 総合満足度 理解度 関心度 
女性(n = 27)    
総合満足度 － .63** .44* 
理解度  － .34* 
関心度   － 
男性(n = 10)    
総合満足度 － .74* .63** 
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説明変数   
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 関心度 0.25 0.15 


























 4-2 相関関係 


















































 総合満足度 理解度 関心度 男女（n = 37）    総合満足度 － .681** .509** 理解度  － .509** 関心度   － 有意確率（両側） ** p <.01  欠損値：リストごとに除外 
 
Table4-7 関心度，理解度，総合満足度の相関関係（男女別） 






性（r =.772）には強い有意な相関が見られるが，女性（r =.344.）には有意な相関はみられない。 















Table4-9 重回帰分析の標 係数（β）（目的変数：理解度） 



























































































































































1 1 50 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 1 20 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
3 2 60 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 
4 2 20 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 
5 1 50 1 5 3 5 3 5 4 5 4 4 
6 1 60 1 4 3 3 4 4 4 4 2 2 
8 2 60 2 4 3  4 4 3 4 3 4 
10 1 40 5 3 3 4 3 4 4 4 2 2 
12 1 60 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
13 1 60 2 4 3 4 5 4 5 4 4 4 
14 2 60 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
15 1 60 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
16 1 60 1 4 3 3 4 4 3 2 2 3 
17 1 50 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 
18 1 60 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
19 2 60 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
20 2 70 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
21 1 70 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
22 2 70 3 4 3 4 5   4 4 2 
23 2 60 5 4 2 3 4 3 4 4 3 3 
24 2 70 4 4 4 4 4   4 3 3 
25 2 60 3 5 4 3 5 4 4 5 4 3 
26 2 60 4 3 3 4 2 2 4 2 3 3 
27 2 60 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 
28 2 60 4 3 2 4 4 4 4 2 3 3 
29 2 50 4 4 3 4 4 4  4 3 3 
30 2 60 4 5 5 5 5   5 4 4 
31 2 70 3 4 4 4 4 4 4 4 4  
32 1 60 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
33 2 60 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 
34 2 50 1  3 3 5 4 4 1 4 3 
35 2 60 4 3 3 4 2 3 3 1 2 2 
36 1 50 5 5 3 4 2 4 4 1 3 3 
37 2 40 4 5 3 4 5   4 3 4 
38 2 70 4 4 4 4 5 4 4  3  
39 2 60 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 
40 2 60 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
41 2 70 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 
42 2 60 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
43 2 80 4 3 3 4 4 3 3 2   
44 2 70 4 4 4 5 5  5 5 4 4 
45 1 70 5 4 2 4 3 4 3 1 2 2 
46 2 70 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 
47 2 60 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 
48 2 50 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
49 1 70 5 4 3 4 4   4 3 3 
50 2 70 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 
51 2 70 4 3  5 5 4 3 5 3 4 
52 2 70 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 
53 2 70 4 4 4 4 4 4 4  4 3 
54 2 60 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 
55 2 60 4 4 3 3 4 3 5 4 3 3 
－ 15 －
評価アンケートで得られたデータ（一部抜粋） 









1 1 50 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
2 1 20 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
3 2 60 3 4 3 4 4 4 4 5 4 3 
4 2 20 5 4 5 5 4 5 5 4 3 4 
5 1 50 1 5 3 5 3 5 4 5 4 4 
6 1 60 1 4 3 3 4 4 4 4 2 2 
8 2 60 2 4 3  4 4 3 4 3 4 
10 1 40 5 3 3 4 3 4 4 4 2 2 
12 1 60 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 
13 1 60 2 4 3 4 5 4 5 4 4 4 
14 2 60 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
15 1 60 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 
16 1 60 1 4 3 3 4 4 3 2 2 3 
17 1 50 3 4 3 4 4 3 4 5 3 3 
18 1 60 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
19 2 60 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 
20 2 70 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 
21 1 70 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
22 2 70 3 4 3 4 5   4 4 2 
23 2 60 5 4 2 3 4 3 4 4 3 3 
24 2 70 4 4 4 4 4   4 3 3 
25 2 60 3 5 4 3 5 4 4 5 4 3 
26 2 60 4 3 3 4 2 2 4 2 3 3 
27 2 60 4 5 5 5 5 5 5 5 3 2 
28 2 60 4 3 2 4 4 4 4 2 3 3 
29 2 50 4 4 3 4 4 4  4 3 3 
30 2 60 4 5 5 5 5   5 4 4 
31 2 70 3 4 4 4 4 4 4 4 4  
32 1 60 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 
33 2 60 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 
34 2 50 1  3 3 5 4 4 1 4 3 
35 2 60 4 3 3 4 2 3 3 1 2 2 
36 1 50 5 5 3 4 2 4 4 1 3 3 
37 2 40 4 5 3 4 5   4 3 4 
38 2 70 4 4 4 4 5 4 4  3  
39 2 60 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 
40 2 60 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
41 2 70 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 
42 2 60 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
43 2 80 4 3 3 4 4 3 3 2   
44 2 70 4 4 4 5 5  5 5 4 4 
45 1 70 5 4 2 4 3 4 3 1 2 2 
46 2 70 4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 
47 2 60 4 5 4 5 5 4 5 4 3 3 
48 2 50 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
49 1 70 5 4 3 4 4   4 3 3 
50 2 70 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 
51 2 70 4 3  5 5 4 3 5 3 4 
52 2 70 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 
53 2 70 4 4 4 4 4 4 4  4 3 
54 2 60 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 






2018年 2月 21日 於：アオーレ長岡 


















































































































































































































































藪下 保弘（観光経営学部 教授） 
落合  純（観光経営学部 講師） 
助言教員 
出口 高靖（観光経営学部 教授） 
Ivan Tselichtchev（経営情報学部 学部長 教授） 
小畑 博正（観光経営学部 教授） 
近藤 政幸（観光経営学部 教授） 
里村 孝一（観光経営学部 教授） 
滝沢 憲一（観光経営学部 准教授） 
Southwick Brian（観光経営学部 准教授） 
井上 信恵（観光経営学部 講師） 
Barolli Blendi（観光経営学部 講師） 
